


































A study on Bernard of Clairvaux’s views about the spiritual senses
SAKATA Nanae
Abstract　 Bernard of Clairvaux, one of the most famous abbots of the Cistercian 
order in medieval France, is well known for his significant view of the spiritual 
senses.  This study analyzes his tenth sermon of the Sermons about Various Topics, 
in which he explains the relevance of the order of love to the five corporeal senses.  
In this sermon, based on the traditional theory of the five senses, he emphasized 
how each personal experience is involved in the use of each sense in seeking God.  
Its explanations were aimed not only from an educational purpose but also from a 
theological viewpoint, because he thought that God is immanent and that monks 
must seek Him in their own soul.  Thus he often interchanged the bodily senses 
with the spiritual senses.  For example, in 28th sermon of his Sermons on the Song 
of Songs, he says, the sense of hearing is at once bodily and spiritual and it joins the 
bodily sight to the spiritual sight.  Furthermore, the spiritual sight is discribed 
using synesthetic vocabulary―it is particularly accompanied by the sense of 
touch.  Therefore, Bernard emphasized that the view of God is immediate and 
direct.  Hence, his view of the spiritual sense is not separated from that of bodily 
sense: rather, it joins the abstract realm to the personal and concrete realm.  This is 
clear from the words of his “book of experience.” It is concluded that his 
characteristic view of spiritual sense is associated with real personal experience and 
shows that the human bodily experience is the important way to seek God in this 
world.




















De gradibus humilitatis et superbiae2）』（1121）、『神を愛することについてDe 
diligendo Deo3）』（1126―41）から、最晩年まで書かれた『雅歌についての説教































































































































































































































































































































































































































































































5） これについては以下のものを参照した。Jean Leclercq, Bernard of Clairvaux and the 







スの改革的姿勢をクリュニーの運営にも取り入れた。cf. Gillian R. Knight, 
Correspondence between Peter the Venerable and Bernard of Clairvaux（Aldershot: 
Ashgate, 2002）．
8） シュジェールとベルナルドゥスの対比について主要なものとしては次のものが挙げ
られる。Martin Büchsel, Materialpracht und die Kunst für Litterati. Suger gegen 
Bernhard von Clairvaux, in Intellektualisierung und Mystifizierung mittelalterlicher 
Kunst: “Kultbild”: Revision eines Begrif fs, ed. Martin Büchsel and Rebecca Müller
（Berlin: Gebr. Mann, 2010）, 155―182.
9） 聖書の引用は以下による。『聖書　旧約続編付き』聖書協会共同訳、日本聖書協会、
2018年。
10） 聖書における感覚的表現については以下を参照した。Gordon Rudy, Mystical 




13） Augustinus Hipponensis, Confessiones, V. 28.38. 底本としては次のものを用いた。
O’Donnell, James J. Augustine, Confessions: Text and commentary, vol. 1 （Oxford: 
Clarendon Press. 1992）．
14） Matthew R. Lootens, Augustinus, in The Spiritual Senses: Perceiving God in Western 
















17） Bernardus Claraevalensis, Sermones de diversis (以 下、Divと 表 記 ) 10. 1 (SBO6: 
121―122)
18） Div. 10.2 (SBO6: 122)
19） Div. 10. 2 (SBO6: 122―123)










25） Div. 10, 4 (SBO6: 123―124)
26） Rudy, Mystical language of sensation, 54.
27） Bernardus Claraevallensis, De diligendo Deo 11.30―31 (SBO3: 145)
28） ベルナルドゥスにおける霊的感覚と身体的感覚の混淆はしばしば指摘されている。
 Cf. Bernard McGinn, Late medieval mystics, in The Spiritual Senses: Perceiving God in 
Western Christianity, （Cambridge: Cambridge University Press, 2012）, 192.
29） Bernardus Claraevallensis, Sermones in Cantica canticorum (以下、SCと表記 ) 28.3.7 
(SBO1: 196)
30） SC28.2.5 (SBO1: 195)
31） Rudy, Mystical language of sensation, 57. しかし一方で、ベルナルドウスがこのよう
な秩序の逆転自体を主題化してはいないという点には注意が必要であろう。
32） SC28.5.9 (SBO1: 198)
33） SC28.4.10 (SBO1: 198―199)
34） SC3 (SBO1: 14―17)他
35） SC8.7.8 (SBO1: 41)他
36） Gordon Rudy, Mystical language of sensation, 60―61.
37） この他の用例としては次の箇所が挙げられる。Epistolae, P. L. 182, 549A., In 
ascensione Domini 6.2 (SBO5: 151).
38） SC3.1.1 (SBO1: 14)
― 46―（91）
39） Henri de Lubacはオリゲネスの『諸原理について』に始まり、人間に与えられた啓
示は二つあると考えられていたと指摘している。つまり第一には神によって造られ
た被造世界全体であり、第二には神によって書かれた聖書であるという。Cf. Henri 
de Lubac, Medieval Exegesis: The Four Senses of Scripture, vol. 1, (Edinburgh: W. B. 
Eerdmans, 1959), 78.
40） Bernard Mcginn, The growth of mysticism (London: SCM Press, 1995), 186.
41） Kilian McDonnell, Spirit and Experience in Bernard of Clairvaux, in Theological 





 Luc Brésard, Bernard et Origène commentent le cantique （Belgique: Abbaye Notre-
Dame de Scourmont, 1983）．
